


















1） Niblock, Sarah (2008). Features. In B. Franklin (Ed.), Pulling Newspapers Apart: Analyzing 
Print Journalism (pp. 48-57). Oxon: Routledge. 























































































7） 谷川幹「経済英語の基礎知識」『月刊English Journal』2009年５月号 ; 谷川幹「英文記
事の賢い読み方」『月刊English Journal』2006年２月号
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8） Kalb, Marvin(1998). THE RISE OF THE ‘NEW NEWS’: A Case Study of Two Root 
Causes of the Modern Scandal Coverage. Cambridge, MA: Joan Shorenstein Center on the 
Press, Politics and Public Policy. John F. Kennedy School of Government, Harvard University. ; 又
はMcCartney, James (1997). News Lite. American Journalism Review, June 1997, 19-21.; 一連
の流れをやや過去に遡って概観するならば Wolfe, Tom (1973). e New Journalism. New 
York : Harper & Row.　
  9） Sparks, Colin & Tulloch, John(Eds.). (2000). Tabloid Tales: Global Debates over Media 
Standards. Lanham, MD : Rowman & Littlefield.
10） McLachlan, Shelly & Golding, Peter (2000). Tabloidization in the British Press: A 
Quantitative Investigation into Changes in British Newspapers, 1952-1997. In Sparks, 
Colin & Tulloch, John(Eds.), Tabloid Tales: Global Debates over Media Standards (pp.75-90). 
Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
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　米メディアの報道内容の変質をhard newsと soft newsの対比から説明して
いる研究も散見される。この分野で特に顕著な研究として知られるのが米
ハーバード大学のomas PattersonのDoing Well and Doing Good (2000, Joan 
Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy)であろう。12）アメリカの
主要な新聞、テレビ、雑誌の中から5331本の記事（期間は1980年から1999年）
を抽出し、予め設定されたコーディングに従って報道内容をhard news と soft 
newsに分け、両者の比率の変化を時系列で分析している。それによると1980
年に soft newsと分類されたものが全体の35％であったのに対して、1999年には
50%に達したという。13）14）この研究でPattersonが施したhard newsと soft news
の定義はフィーチャー記事の定義と密接にかかわるので、後節で参照する。
　W. Joseph CampbellのYellow Journalism（2001）も研究上の視点が類似して
11） Sparks, Colin (2000). Introduction: The Panic over Tabloid News. In Sparks, Colin & 
Tulloch, John(Eds.), Tabloid Tales: Global Debates over Media Standards (pp.1-40). Lanham, 
MD: Rowman & Littlefield.
12） Patterson, Thomas E.(2000). DOING WELL AND DOING GOOD: How Soft News 
and Critical Journalism Are Shrinking the News Audience and Weakening Democracy–And 
What News Outlets Can Do About It. Cambridge, MA: Joan Shorenstein Center on the 
Press, Politics and Public Policy. John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
13）Ibid, p.4. 
14） Pattersonは2000年以後、hard newsと soft newsの比率変化に関する追加の調査
（update）を行っていないと筆者の電子メールによる問い合わせに直接回答してい
る。回答日時、2009年８月21日　（日本時間２時55分）

























15）Campbell, Joseph W. (2001). Yellow Journalism. Connecticut: Praeger Publishers, Chapter 5.
16） Niblock, Sarah (2008). Features. In B. Franklin (Ed.) Pulling Newspapers Apart: Analyzing 
Print Journalism (pp. 48-57). Oxon: Routledge.
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てきたとは言い難い。例えば、Harriss, Leiter, & Johnson (1985) は“e word feature 
may be one of the most overworked words in the lexicon of journalists.”としている。つま
り featuresは様々な意味・概念を指し示す為に使われ、「酷使」“overworked”されて
いるということである。




straight newsである。Harriss, Leiter & Johnson (1985)は featuresについて次のよ
うに述べている。
　Generally, this term (feature) is applied to a long list of various materials—ranging 
from comics to columns----that are not considered straight news.（括 弧 内 は 筆
者）18）
　一方、featuresを soft news とほぼ同義で用いたり、featuresと対立する概念
としてhard newsを挙げている文献もある。ニュース言語の研究者であるBell 
(1991)はhard newsと featuresを対比させながら次のような解説をしている。
　Newsworkers’ basic distinction is between hard news and features. Hard news 
is their staple product: reports of accidents, conflicts, crimes, announcements, 
discoveries and other events which have occurred or come to light since the previous 
issue of the paper or programme. e one-off, unscheduled events such as fires and 
disasters are sometimes called ‘spot news’. e opposite to hard news is “soft” news, 
which is not time-bound to immediacy. Features are the most obvious case of soft 
news. ese are longer ‘articles’ rather than ‘stories’ covering immediate events. 
They provide background, sometimes ‘editorialize’(carry the writer’s personal 
opinions), and are usually by-lined with the writer’s name. 19）
　他方、３節で言及したPatterson（2000）は soft newsとhard newsに次のよう
18） Harriss, J., Leiter, K., & Johnson, S. (1985). The Complete Reporter : Fundamentals of news 
gathering, writing, and editing, complete with exercises. New York: Macmillan, p.169.
19）Bell, Allan (1991). e Language of the News Media. Oxford: Basil Blackwell, p.14.
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な定義を施している。
　Soft news is sometimes used in a way that implies it is all the news that is not“hard 
news.”Hard news refers to coverage of breaking events involving top leaders, major 
issues, or significant disruptions in the routines of daily life, such as an earthquake or 
airline disaster. Information about these events is presumably important to citizens’ 
ability to understand and respond to the world of public affairs. News that is not of 
this type is, by definition,“soft.”　（原文にはあった脚注番号は省略）
　Bellはニュース作成者にとって最も基本的な区別はhard newsと featuresであ
るとする一方で、hard newsと対立する概念は soft newsであるとし、featuresは




そうでないものが soft newsだとしている。同定義では coverage of breaking news








20） これは引用箇所の“Information about these events is”としているところから読み取
れる。調査の詳細な手順は示されていないが、同氏はこの定義を基に３節で述べた
hard newsと soft newsの比率の変化にまつわる調査を行っていると思われる。
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　記事が取り扱う題材とは別に、featuresの意味を理解する上で重要なのは時
間の概念（報道の緊急性）である。Yopp & McAdams (2007)は featuresをnews
と対比させながら、次のようにその特性を説明している。
　Apart from breaking news, most articles today are news-features or features. 
Features can be developed on any subject for any reason and inform or entertain 
audiences.（中略）Traditionally, writers have used one value to distinguish news from 
features: timeliness. Features have a timeless quality. ey can be published any time 
and remain useful and entertaining. News, however, must be printed immediately. 
e death of a nationally known fashion designer is news; a story about fashions is a 
feature. In sum, news tell, a feature shows. Some features, however, are linked to news 
stories.21）







　hard news/soft newsと straight news/featuresそれぞれの（対立）概念の二義性、
多義性を整理するうえで、図１のような図式化（schematization）が役に立つと
思われる。これにより各語の意味領域をイメージ化しやすくなると思われる。
hard news/soft newsと straight news/featuresそれぞれの用語の説明において一貫
21） Yopp, Jan J. & McAdams, Katherine C. (2007). Reaching Audiences: A Guide to Media Writing. 
Boston: Allyn and Bacon, p.184.
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　もう一つの「四つ角」である straight newsと soft newsが交錯する部分である






newsと soft news、そして straight newsと featuresはそれぞれ対立概念なので理論
上、重複しないはずである。
　以上の図式を元にすると、hard news と soft newsの主たる概念は扱う題材の
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　前節で示したように、ストレートニュースとフィーチャー記事はそれぞ
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くとも、１面と経済面１面等に掲載される報道記事について、そうである。）23）
　つまり図１をより正確に描くならば、hard newsと soft newsはそれぞれ横に
平行に並ぶ２本の長方形を形成し、straight news と featuresは縦に平行に並ぶ
２本の長方形をなし、それらがぴったりと折り重なるような正方形を形作るイ



















23） 新聞記事をhard newsと soft newに分けるのは、「硬」と「軟」、「公」と「私」、真剣
かそうでないか等、主観を伴う判断を迫られるため、客観的な分類は難しいと思わ
れる。この作業が特に困難であるのは、hard news と soft newsの両方の要素を備えて
いる記事が少なからず存在するからである。























Bombing in Iraq kills 5 U.S troops―Los Angeles Times, April 11, 2009
24） 同法を採用するに当たって以下の論稿を参照した。Riffe, D., Aust, C. F., & Lacy, S. 
R.(1993). The Effectiveness of Random, Consecutive Day and Constructed Week Sampling 
in Newspaper Content Analysis. Journalism and Communication Quarterly 70, 1(Spring), 
133-139.　同稿で筆者達は constructed week samplingのサンプリング調査の方法とし
ての信頼性と有効性を説いている。
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　A suicide truck bomber attacked a police headquarters Friday in the tense northern 
city of Mosul, killing five U.S. soldiers in the deadliest strike against American forces in 
Iraq.
　e bomber got around several concrete barriers and detonated his truck loaded with 
explosives at the entrance to the local headquarters of Iraq’s national police. 以下省略 
例②
Hope rise for talks on global warming― International Herald Tribune, March 2, 2009
　Until recently, the idea that the world’s most powerful nations might come together 
to tackle global warming seemed an environmentalist’s pipe dream. 
　The Kyoto Protocol, signed in 1997, was widely viewed as badly flawed. Many 
countries that signed the accord lagged far behind their targets in curbing carbon 
dioxide emissions. e United States refused even to ratify it. And the treaty gave a pass 
to major emitters in the developing world like China and India.
　But within weeks of taking office, President Obama has radically shifted the global 
equation, placing the United States at the forefront of the international climate 
effort and raising hopes that an effective international accord might be possible. Mr. 
Obama’s chief climate negotiator, Todd Stern, said last week that the United States 
would be involved in the negotiation of a new treaty — to be signed in Copenhagen in 

























































































































































　IHT紙は2002年12月にそれまでe New York Timesとe Washington Post両























































31）これについては 前掲、谷川（2006, 2008, 2009）を参照されたい。
32） フィーチャー記事においては時間的な緊急性がなく、題材の幅も広いため文章
スタイルや記事全体の構成において、自由の幅が大きいとされている。例えば、
Hennessy, Brendan (1997). Writing Feature Articles: A practical guide to methods and markets. 
Oxford: Focal Press, pp.8-9.; Taylor, Jane (2005). What makes a good feature? In Richard 
Keeble (Ed.), Print Journalism a Critical Introduction (pp. 117-128). London: Routledge.; 
Itule, Bruce D. and Anderson, Douglas A. (2008). News Writing & Reporting for Today’s Media 
(7 th ed.) New York: McGraw-Hill, pp.131-132.; Pape, Susan & Featherstone, Sue (2005). 

































予備的調査の対象としたのは、 e New York Times, e Washington Post, e Wall 
Street Journal（アジア版）の各紙である。但し、e Wall Street Journalについてはフ
ィーチャー化の進行の程度がそれ程高くはないと思われる。


















36） Oxford English Dictionary (6th ed.).（2007)は“newspaper”を次のように定義している。
“A printed publication, now usu. daily or weekly, consisting of folded unstapled sheets and 
containing news, freq. with photographs, features, advertisements, etc.”
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３月７日（月） 3 6 3 5 17 35.3
３月15日（火） 5 5 2 4 16 43.8
３月23日（水） 3 6 2 6 17 29.4
３月31日（木） 2 6 3 4 15 33.3
４月８日（金） 1 7 2 4 14 21.4
４月16日（土） 3 5 2 5 15 33.3
４月25日（月） 4 5 3 4 16 43.8
５月３日（火） 3 6 2 5 16 31.3
５月11日（水） 1 8 1 5 15 13.3
５月19日（木） 3 5 3 4 15 40.0
５月27日（金） 3 4 1 6 14 28.6
６月４日（土） 3 6 2 6 17 29.4
期間合計 34 69 26 58 187 32.1













３月６日（月） 4 6 2 6 18 33.3
３月14日（火） 4 4 2 3 13 46.2
３月22日（水） 2 5 2 3 12 33.3
３月30日（木） 4 3 2 5 14 42.9
４月７日（金） 3 4 3 5 15 40.0
４月15日（土） 3 4 2 6 15 33.3
４月24日（月） 2 5 3 4 14 35.7
５月２日（火） 2 6 2 3 13 30.8
５月10日（水） 3 4 2 5 14 35.7
５月18日（木） 1 6 2 4 13（+1） 21.4
５月26日（金） 3 4 3 4 14 42.9
６月３日（土） 4 3 3 4 14 50.0
期間合計 35 54 28 52 169（+１） 37.1















３月４日（月） 3 2 2 2 9 55.6
３月12日（火） 5 0 2 3 10 70.0
３月20日（水） 3 2 2 4 11 45.5
３月28日（木） 2 3 2 4 11 36.4
４月５日（金） 1 4 2 4 11 27.3
４月13日（土） 3 2 2 5 12 41.7
４月22日（月） 3 2 3 3 11 54.5
４月30日（火） 3 2 2 3 10 50.0
５月８日（水） 2 3 3 4 12 41.7
５月16日（木） 1 3 2 4 10（+1） 27.3
５月24日（金） 2 3 1 5 11 27.3
６月１日（土） 2 3 2 4 11 36.4
期間合計 30 29 25 45 129(+1) 42.3















３月２日（月） 5 0 3 1 9 88.9
３月10日（火） 3 1 2 2 8 62.5
３月18日（水） 4 0 4 0 8 100.0
３月26日（木） 3 1 4 0 8 87.5
４月３日（金） 3 1 2 1 7 71.4
４月11日（土） 2 2 3 1 8 62.5
４月20日（月） 4 0 3 0 7 100.0
４月28日（火） 2 2 2 2 8 50.0
５月６日（水） 4 0 2 1 7 85.7
５月14日（木） 4 0 2 2 8 75.0
５月22日（金） 4 0 2 1 7 85.7
５月30日（土） 3 1 2 2 8 62.5
期間合計 41 8 31 13 93 77.4
























３月７日（月） 5 3 2 1 11 63.6 
３月15日（火） 3 5 1 4 13 30.8 
３月23日（水） 2 7 3 2 14 35.7 
３月31日（木） 2 7 1 4 14 21.4 
４月８日（金） 2 6 1 4 13 23.1 
４月16日（土） 5 4 2 3 14 50.0 
４月24日（日） 5 1 4 0 10 90.0 
５月２日（月） 4 5 2 1 12 50.0 
５月10日（火） 3 6 2 3 14 35.7 
５月18日（水） 2 7 2 3 14 28.6 
５月26日（木） 2 6 2 3 13 30.8 
６月３日（金） 2 6 1 4 13 23.1 
６月11日（土） 2 6 2 2 12 33.3 
６月19日（日） 4 2 3 0 9 77.8 
期間合計 43 71 28 34 176 40.3 













３月６日（月） 3 4 5 1 13 61.5 
３月14日（火） 4 5 3 2 14 50.0 
３月22日（水） 3 6 2 3 14 35.7 
３月30日（木） 3 6 2 3 14 35.7 
４月７日（金） 3 7 4 1 15 46.7 
４月15日（土） 1 6 0 3 10（+1） 9.1 
４月23日（日） 6 2 2 0 10 80.0 
５月１日（月） 3 5 3 0 11 54.5 
５月９日（火） 2 4 3 2 11 45.5 
５月17日（水） 3 5 3 2 13 46.2 
５月25日（木） 3 6 2 3 14 35.7 
６月２日（金） 3 5 1 4 13 30.8 
６月10日（土） 3 6 2 4 15 33.3 
６月18日（日） 4 4 3 0 11 63.6 
期間合計 44 71 35 28 178（+1） 44.1 















３月４日（月） 6 1 5 1 13 84.6 
３月12日（火） 4 4 3 3 14 50.0 
３月20日（水） 3 4 1 5 13 30.8 
３月28日（木） 3 4 2 4 13 38.5 
４月５日（金） 3 4 1 5 13 30.8 
４月13日（土） 3 3 0 6 12 25.0 
４月21日（日） 4 2 4 0 10 80.0 
４月29日（月） 5 3 5 1 14 71.4 
５月７日（火） 2 5 3 3 13 38.5 
５月15日（水） 1 6 3 3 13 30.8 
５月23日（木） 1 6 2 4 13 23.1 
５月31日（金） 3 4 2 3 12 41.7 
６月８日（土） 4 3 1 5 13 38.5 
６月16日（日） 6 1 4 0 11 90.9 
期間合計 48 50 36 43 177 47.5 













３月２日（月） 5 0 4 1 10 90.0 
３月10日（火） 5 1 2 2 10 70.0 
３月18日（水） 3 2 3 2 10 60.0 
３月26日（木） 4 2 4 1 11 72.7 
４月３日（金） 5 1 4 2 12 75.0 
４月11日（土） 4 1 4 1 10 80.0 
４月19日（日） 5 0 3 0 8 100.0 
４月27日（月） 4 1 5 1 11 81.8 
５月５日（火） 4 2 3 2 11 63.6 
５月13日（水） 4 2 3 2 11 63.6 
５月21日（木） 2 3 3 1 9 55.6 
５月29日（金） 3 2 2 2 9 55.6 
６月６日（土） 2 3 3 2 10 50.0 
６月14日（日） 4 1 3 0 8 87.5 
期間合計 54 21 46 19 140 71.4 












紙面日付 F数 SN数 合計 F比率
11月27日（火） 30 9 39 76.92
11月28日（水） 21 15 36 58.33
11月29日（木） 30 8 38 78.95
11月30日（金） 25 18 43 58.14
F比率平均 68.09
資料４
年（IHT紙） 1988 1995 2002 2009
平均記事数 15.58 14.17 10.83 7.75
F比率 32.1 37.1 42.3 77.4
相関係数 -0.918
年(LAT紙） 1988年 1995年 2002年 2009年
平均記事数 12.57 12.79 12.64 10






























明らかにならなかった場合には SN とした。E.g. Wright, Robin (1995, May 9). U.S. Links Iran to Efforts 
to Torpedo Peace Process. Los Angeles Times, pp. A1, A11. 同様に新聞社独自の特報（スクープ）は情報
として確定できた段階で即座に報道するものであり、時間的な緊急性がある（time-sensitive）ため、
前日の曜日の記載がなくても SN と分類した。E.g. Sanger, David E.& Shanker, om (2009, May 30). 
Pentagon gears up for online warfare. International Herald Tribune, pp. 1, 8. ; Pear, Robert (1988, May 3). White 
House Seeks A 28 % Increase In Weapons Sales. International Herald Tribune, pp.1-2.
分類事例２　「前日」の出来事に１、２度の言及はあるが、その言及を F 記事を書くための所謂“news 
peg”（できるだけ直近の出来事に言及しながら F 記事を書く手法）として利用しているに過ぎない場
合はF記事とした。（つまり記事全体としては、前日の出来事を軸としていると認められない場合。）E.g. 
Puzzanghera, Jim (2009, March 26). US Seeks more sway over firms. Los Angeles Times, pp. B1, B6. 
分類事例３　インタビュー記事 ( ある特定の人物へのインタビューが内容の中心である記事 ) は前
日のインタビューであっても時間的な緊急性がない場合は F 記事と見なした。しかし、スクープ的
なインタビューは特報性があるため SN と分類した。E.g. Shuster, Beth & Winton, Richard (2002, April 













区別がつかないため F 記事とした。E.g. Bensinger, Ken (2009, May 5). CHRYSLER ILLS MAY CLEAR 
GM’S WAY. Los Angeles Times, pp. B1, B4.
分類事例４　F 記事の中でも news features という種類の記事がある。これは、SN として扱われる大
きな出来事が発生した時に、SN の記事と同時に、或いは１- ２日ほどずれて掲載されるニュース分
析記事あるいは解説記事である。news analysis と呼ばれることもある。いずれも一般的に F 記事とみ




うことは考えられないため、news feature, news analysis と見なした。これら以外の場合、前日の出来事
が軸となっている記事はあくまでも SN とみなした。





curtain raiser の目的は予告や興味喚起であり、事件や出来事の報道そのものではない点に鑑みて F 記
事と分類した。E.g. Johnson, Greg (1988, April 8). Exist Smiling. Los Angeles Times, pp. D1, D3.
「不明」と分類した記事　今回の調査で、SN と F 記事のいずれにも分類することが困難と判断した
記事が３本あった。いずれも SN と F 記事の両方の特性を同等に備えていたからである。つまり、前





Sipress, Alan & Ricks, 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なる。原文の通りに記述した。但し、by-line（記者署名）は新聞・記事によって扱いが違っても
単語の最初の文字のみを大文字にした。
3） News featuresがF記事として分類されることについては例えば以下の２つの資料を参照。Friedlander, 
Edward J. & Lee, John (2000). Feature Writing for Newspapers and Magazines. New York: Longman, p.5.; Talor, Jane 
(1982). What makes a good feature? In Richard Keeble (Eds.), Print Journalism a Critical Introduction(pp.117-128). 
London: Routled, p.121.
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